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either selling their properties below market value or leaving them behind altogether. The
unpleasant reality is that the majority chose the latter.
Some who chose not to relocate for reasons such as their children’s education or physical
disability are unable to get jobs or benefit from health services reserved for Sudanese citizens.
Indeed, many who were employed in the public and private sectors had their contracts terminated
after July 2011. In addition, students registered in schools, colleges and universities were required
to move to the South where comparable  facilities hardly exist.
There is no doubt that independence has come at a price. The international community has an
obligation to ensure that  a disproportionate burden is not placed on people, especially the most
vulnerable groups in the society such as children, the physically disabled or the elderly. In other
words, the outcome of independence should cause the least disruption possible in the lives of the
“newly independent people”.
Admittedly, the international community expects that these issues will be addressed in the general
framework of “post secession issues” under the leadership of former South Africa President Thabo
Mbeki who chairs the AU High Level Panel on Sudan (AUHLP). However, it is evident that the
Mbeki Panel is dealing with multiple issues which characterise the deteriorating relationship and
the growing mistrust between these two countries resulting from the decision of South Sudan to
close oil production facilities critical to both countries for their economic development.
The international community, through the United Nations and the Office of the High Commissioner
for Human Rights in particular, should undertake measures to remind and assist Sudan to honour
its human rights obligation towards Southerners who are within its territory. The government of
Sudan should give an unequivocal commitment to respect fundamental rights and freedoms such
as the right to property ownership and freedom of movement. Although, ultimately, Southerners
will have to move to their new country, the Sudanese government should not impose arbitrary
deadlines for their departure.
Rather, it should put in place measures to ensure that while Southerners are in its territory, their
human rights are respected and they are accorded full compensation for their legally­acquired
properties when necessary. While, the international community should continue to have faith and
support the work of the Mbeki Panel to address post­secession issues, it is evident that some of
the current challenges facing Southerners in the North cannot wait until the Mbeki Panel brokers
an agreement, given the urgency and desperate nature of the challenges and people involved.
